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1920年代の『改造』における対「中国」言説
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イナ」という表現はラッセルの『The Problem of China』（London、Allen & Unwin、1922）の中に出た「Young 
China」を翻訳したものとは同一のものと見なされている。
































9　 ラッセルは『The Problem of China』（London、Allen & Unwin、1922。P20）において、自分が中国に行く
目的を述べた。
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 Double Object Constructions1 






 The aim of this article is to point out some problems with the small clause analysis of double object 
construction exemplified (1), proposing an alternative analysis.  
 
(1) John gave Mary a book. 
 
Since LGB, a variety of possible analyses have been advanced. (See Larson (1988), Aoun and Li (1989), Fujita 
(1996) and Takano (1998) among others.) Kayne (1984), Hornstein (1995), Harley (1995, 2002) and Harley and 
Jung (2015) argue that the verbs like give take a small clause as its complement as shown in (2)2. 
 
(2) a. John gave [SC Mary a book]. 
   b.  
   
                                               
1 We would like to greatly thank Hidekazu Tanaka, Makoto Kaneko and Yumi Kawamoto for invaluable comments and the 
earlier drafts of this article. We would also like to thank our classmates in the syntax seminar in Okayama University for the 
related discussions. All remaining errors are of course our own. 
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「新支那雑俎」 辻聴花
「日本古典文学に就いて」 謝六逸
「留学所感二三―留学生に与ふ」 何為
「漫画　「粛静廻避」与紅頭巡捕」 豊子愷
「北京間話」 小畑薫良
「支那絵画の派別とその変遷」 鄧以蟄
「民国寄稿家略歴」
「海のひびき」
徐志摩
佐藤春夫
「春光」 聞一多
「三月十八日―大統領府前の大流血を記念して」 饒孟侃
「近詠」 樊山（增祥）
「宣統帝作詩筆影」
「題宋石門羅漢画像（四首）」 梁啓超
「蘇州の歌謡」 顧頡剛
（創作）「劇曲　圧迫」 丁西林
（創作）「キユラソー」 張資平
（創作）「酒後」 凌叔華
（創作）「王昭君（二幕）」 郭沫若
（創作）「阿蘭の母」 楊振生
（創作）「美しい肉体を見た話」 徐志摩
（創作）「短編三つ」 陶晶孫
（創作）「昼飯の前（一幕）」 田漢
「蘇子瞻米元章」 露伴学人
「剥げた仮面」 正宗白鳥
「大同城内外（雲崗紀行のうち）」 犬養健
「支那の大人物」 長与善郎
「『真生活』へ―ル・トライヤスからクロ・ド・キヤアニユ」 武林無想庵
「美術と支那の雑感」 岸田劉生
「明代の通俗短編小説」 塩谷温
「賢くなる法」 里見弴
「返り討」 菊池寛
「支那の国家秩序と社会秩序」 長谷川如是閑
「李鴻章」 佐藤春夫
「蒙古の太陽」 ボリス・ピリニャーク
